




Proposal of an Internal Burst Pressure Equation Applicable to 
Planar/Non-Planar Flaw in Wall Thinned Pipes 
 
福井大学大学院[学] 辻  将隆 Masataka TSUJI  
福井大学大学院 飯井 俊行 Toshiyuki MESHII Member 
 
In this paper, an internal burst pressure equation applicable to all types of planar and non-planar flaw in wall 
thinned straight pipes was proposed. An idea to rationally classify planar/non-planar flaw in wall thinned pipes 
was proposed, based on the experimental observation focused on the fracture mode. The results point out the 
importance to distinguish axially and circumferentially long flaws in wall thinned pipes. 
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t 1 δ zδ zδ z
Fig.1 Axial planar flaw and non-planar flaws
(axially and circumferentially long) in a cylinder
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(0.75) 6.02  178 6.20  0.275 30.58 07-22
4 
(0.5) 
4.01  290 10.10  0.448 19.42 06-10
4.01  200 6.96  0.309 21.20 06-11
4.02  146 5.08  0.225 23.03 07-23
4.02  100 3.48  0.154 24.94 06-12
2 
(0.25) 2.02 103 3.59  0.159 14.80 07-24
 
















2.97 145 10.10  0.448 26.58 07-01
2.99 100 6.96  0.309 27.62 07-02
2.96 95 6.62  0.293 27.76 07-03
2.95 85 5.92  0.262 27.88 07-04
2.90 75 5.22  0.232 28.17 07-05











1.99 100 6.96  0.309 18.35 06-042.03 21.04 07-10
1.99 80 5.57  0.247 21.01 07-11
2.07 70 4.87  0.216 22.99 07-12
1.98 60 4.18  0.185 22.69 07-13
1.96 




1.95 6 0.42  0.019 40.42 08-04
 1 0.07  0.003 40.08 08-02
1 
(0.25) 
1.05 145 10.10  0.448 9.39 07-15
1.06 100 6.96  0.309 10.49 07-16
1.02 60 4.18  0.185 13.32 07-17
1.04 50 3.48  0.154 14.12 07-18
0.95 40 2.79  0.123 14.43 07-19
 














2.44 145 10.10 0.672 22.62 07-34
2.20 100 6.96 0.463 21.78 07-35
2.12 50 3.48 0.232 26.39 07-36
1.91 6 0.42 0.028 29.48 09-03
0.333 
2.30 145 10.10 1.343 22.85 07-312.05 16.95 09-13
2.21 100 6.96 0.926 23.60 07-32
2.12 50 3.48 0.463 27.01 07-33
0.168 2.06 50 3.48 0.917 24.38 09-11
0.167 
2.30 145 10.10 2.686 21.37 09-12
2.24 100 6.96 1.852 23.17 07-26
2.05 50 3.48 0.926 26.25 07-27
2.17 6 0.42 0.111 40.46 08-031.97 31.21 09-02
 1 0.07 0.019 38.82 08-01
0.098 2.14 30 2.09 0.947 28.37 09-09
0.065 2.05 20 1.39 0.954 29.55 09-082.10 6 0.42 0.286 31.09 09-01
0.032 2.03 10 0.70 0.960 30.96 09-05
0.019 
2.04 145 10.10 23.36 25.53 08-10
2.03 100 6.96 16.11 26.07 08-08
2.03 50 3.48 8.054 23.23 09-10
2.03 20 1.39 3.222 28.78 09-07
2.00 13 0.91 2.094 29.90 09-06
2.01 10 0.70 1.611 30.09 09-04
0.003 
 145 10.10 145.2 25.41 08-09
 100 6.96 100.1 25.76 08-07
 
50 3.48 50.07 
26.90 08-05
3 
(0.75) 2.99 35.24 08-12
1 
(0.25) 0.98 18.70 08-11
0 4 3.96 0 0 0 34.44 07-25 












MPa Ser. # 
1 
1.5 
(0.75) 1.48 44 6.02  0.262  28.27 07‐20
1 
(0.5) 
0.99 75 10.25  0.446  17.17 06‐07
1.01 52 7.11  0.309  19.22 06‐08
0.98 36 4.92  0.214  21.09 07‐21
0.99 26 3.55  0.155  23.60 06‐09
 
Table 3 Dimensions of the artificial flaws (100A others)Table 1 Dimensions of the artificial flaws (200A)
Table 4 Dimensions of the artificial flaws (50A)
Table 2 Dimensions of the artificial flaws (100A θ =2π)









































































ることを確認した（t1/t = 0.5、θ = 2π；図5、図6）。 
その後、δzが小さくなることにより破壊モードが軸割れ
から周割れに変化する現象への肉厚の影響を検討するた
めに、100A、θ = 2πの減肉配管の t1/t を、これまで実施し
てきた0.5のほか、0.25、0.75と変化させた検討を行った。







































Fig.5 Fracture mode under internal pressure burst











Fig. 4 Fracture mode under internal pressure








Fig.3 Test specimen configuration




06-01～06 0.15 0.19 0.48 0.017 0.008 311 441 0.38 
07-01～19, 25, 27, 28, 
30, 32, 33, 35, 36 0.17 0.20 0.67 0.017 0.007 324 483 0.41 
07-26, 29, 31, 34 0.20 0.22 0.55 0.023 0.010 310 465 0.42 
08-01～12 0.22 0.19 0.69 0.015 0.002 333 487 0.38 
09-01～13 0.15 0.19 0.48 0.018 0.006 255 416 0.45 
50A 06-07～09 0.16 0.20 0.50 0.017 0.011 318 449 0.40 
07-20, 21 0.20 0.20 0.73 0.017 0.010 321 495 0.60 
200A 
06-10～12 0.19 0.22 0.57 0.020 0.006 309 477 0.46 
07-22～24 0.18 0.21 0.63 0.016 0.007 296 481 0.48 
 

















































































































Fig.6 Fracture mode under internal pressure burst
(200A，t1/t = 0.5) 
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Fig.8 Effect of flaw configuration on burst pressure








Fig.7 Fracture mode under internal pressure burst;














































― δz/(θRm) ≤ 0.15：周方向き裂 
― 0.15 <δz/(θRm) < 0.75：周方向に長い減肉 
















提として、100A、t1/t = 0.5、Θ = 1およびΘ = 0.003（Θ＝0
相当の実験データ）に対する近似式をそれぞれ作成し、





































Fig.9 Fracture mode under internal pressure
: case of small aspect ratio (100A，t1/t = 0.5)
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Fig.10 Effect of flaw configuration on burst pressure



































































































最後に、周方向き裂として扱うべき、 δz/(θRm) ≤ 0.15
のデータを図 13 に示す。破壊モードの観点からすると、 
pfkと pFUに顕著な差が現れそうであるが、実験結果はそ
のようになっていない。これは、今回ここでは省略する
が、全周き裂の破裂内圧式の評価値と Kiefner 式で c→0
とした場合の破裂内圧が近いという事実に対応している。 
式(5)～(7)の形状関数 fは、3章に述べたように100A、
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Fig.11 Validity of the proposed equation  
 (100A，t1/t = 0.5；0.75 ≤δz/(θRm) ) 






θ/2π      pf/pfK     pf/pFU
0.065       
  1/3         
  2/3         








Fig.12 Validity of the proposed equation  
(100A，t1/t = 0.5；0.15 ≤ δz/(θRm) ≤ 0.75)  













θ/2π      pf/pfK     pf/pFU
  1/6         
  2/3           
    1          
Fig.13 Validity of the proposed equation  
(100A，t1/t = 0.5；δz/(θRm) ≤0.15) 
（平成22年6月14日）
